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Abstract: This study investigated the relationships between emotional understanding and social 
skills in young children. Participants were 111 children (4-6 years old), 59 of whom were boys 
and 52 were girls. The investigator told a story and asked each child to answer with what kind of 
emotion (happy, sad, or angry) the protagonist would feel. The results showed that there was a 
significant correlation between children’s emotional understanding and social skills in the elder 
age group (ages 61-72 months), but no equivalent significant correlation in the younger age group 
(ages 48-60 months). These results suggest that the relationship between emotional understanding 
and social skills in children could be distinguished according to age group. 






らず影響力を持つものである（Birch & Ladd, 









性を指摘している （Cowen, Pederson, Babigian, 
Izzo, ＆ Trost, 1973; Morris, 1976; Myers, Atwell, ＆ 





スキル訓練 （Social Skills Training; 以下 SST と略
す） が実施されるようになってきた。特に学級
































による集団 SST が， 問題行動の低減を直接の
目的とはしていなかったことが挙げられる。そ
のため， 集団 SST のターゲットスキルには， 現
在不足しているスキルや仲間関係の構築に機能
すると考えられるスキルが選定されることが多












れ る 子 ど も の 中 に は 注 意 欠 陥 多 動 性 障 害
（Attention Deficit Hyperactivity Disorder， 以 下， 
ADHD と呼ぶ）を持つケースがある。最近の





われている （Brocki, Nyberg, Thorell, & Bohlin, 
2007）。彼らの社会的スキルの実行を阻害するも
のの１つとして， “感情理解” の乏しさが指摘さ
れている （Herbert, Harvey, Roberts, Wichowski, & 














DeMulder, Levitas, Sawyer, Auerbach-Major, & 





けではなく （Arsenio, Cooperman, & Lover, 2000; 
Denham,1986; Miller, Gouley, Seifer, Zakriski, 
Eguia, & Vergnani, 2005）， 読みや計算などの学業




























































































児50名 （男児29名， 女児21名；平均年齢4；5， 範





















































































































































ては， データ全体の群間の差を表す Wilks のラム
ダは有意であった （性：Λ(4,104) = .83， p < .001，
学年：Λ(4,104) = .84，p < .001）。しかし，性と
学年の交互作用については有意ではなかった





主効果が有意であり（「主張性」 F(1, 107) = 6.72，
p < .05 η2p = .06，「 協 調 性 」F(1,107)=20.65， 
p < .001 η2p = .16「自己統制」F(1,107)=17.23，
p < .001 η2p = .14），男児よりも女児の得点が
高いことが示された （「主張性」：男児 M = 
12.68, SD = 3.21 < 女児 M = 14.27, SD = 3.04，「協
調性」：男児 M = 13.27, SD = 3.17 < 女児 M = 
15.88, SD = 2.78，「自己統制」：男児 M = 10.36, 
SD =3.54 < 女児 M = 13.13, SD = 3.35）。
　一方， 「PVT-R」， 「主張性」， 「協調性」， 「自己
統制」においては，学年の主効果が有意であり
（「PVT-R」F(1,107) = 38.24，p < .001 η2p = .26，
「主張性」 F(1,107) = 4.76， p < .05 η2p = .04， 「協
調性」 F(1,107) = 4.35， p < .05 η2p =.04， 「自己
統制」 F(1,107) = 16.90， p < .001 η2p =.14）， 年中
児よりも年長児の得点が高いことが示された 
（「PVT-R」：年中児 M = 14.64, SD = 7.20 < 年長
児 M = 24.34, SD = 8.57，「主張性」：年中児 M = 
12.62, SD = 3.21 < 年長児 M = 14.08, SD = 3.10，
「協調性」：年中児 M = 13.70, SD = 3.16 < 年長







F(1,107)男児 女児 男児 女児





SD (6.85) (7.60) (7.34) (9.46)
感情理解 M 7.79 8.47 9.10 8.39
2.11 0.01 2.69
SD (2.57) (1.96) (1.30) (2.47)





SD (2.92) (3.28) (3.27) (2.88)





SD (2.98) (3.16) (2.46) (2.99)





SD (2.84) (3.65) (3.49) (2.95)
*p < .05,　**p < .01,　**p < .001
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　その結果， 「感情理解」 は， 「PVT-R」， 「主張
性」， 「協調性」， 「自己統制」 との間に有意な正
の相関がみられた （それぞれ，r = .20，r = .27，







は， 「月齢」， 「PVT-R」 との間に有意な正の相関









































*p < .05, **p < .01　注．性別を統制
月齢 PVT-R 感情理解 主張性 協調性 自己統制
月齢 ‐ .56** .10 .29** .28** .40**
PVT-R .20* .18* .30** .34**
感情理解 .27** .24** .22**
主張性 .59** .55**
協調性 .75**
月齢 PVT-R 感情理解 主張性 協調性 自己統制
月齢 .17 .15 .29* .27* .11
PVT-R .37** .13 .13 .27 .22
感情理解 .27* .31** .40** .29* .34*
主張性 .14 .01 .10 .52** .46**
協調性 .12 .13 .14 .55** .76**
自己統制 .19 .13 .08 .61** .71**
Table4. 偏相関係数（学年別）
注１．左下半分は年中児の相関係数，右上半分は年長児の相関係数である。　注２．性別を統制
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